





























Conceptual Discussions on Stock Options Accounting: 
A Comparison of International Financial Reporting Standard No.2 
with US-GAAP and Japanese-GAAP under Cost Recognition
Kinue MOHRI
Abstract
　This paper discusses the recognition of a share-based payment cost, a focus of standard-setters, espe-
cially in the particulars of International Financial Reporting Standard (IFRS) No.2 compared with 
US-GAAP and Japanese-GAAP (J-GAAP). A large body of the past Japanese literature has compared 
accounting standards for stock options in terms of the distinction between income and stockholders’ equity, 
often concluding that IFRS No.2 and US-GAAP conflict with the principle of distinction between income 
and stockholders’ equity. Therefore, this paper discusses reasons behind the continued international recog-
nition of IFRS No.2 and US-GAAP, and the nature of the recognition of a share-based payment cost in each 
accounting standard for stock options.
　This research draws the following conclusions: (1) a historical review reveals that standard-setters 
mainly focused on the recognition of a share-based payment cost. (2) Under US-GAAP and J-GAAP, the 
share-based payment cost is measured first, with the amount of unexpired cost defined as an asset, 
whereas the underlying idea of IFRS 2 defines a fair value of service measured first as an asset, with the 
increment of the asset considered the cost. (3) The difference found in conclusion (2) is influenced by the 
asset-liability view and the information used for decision-making. (4) Past studies on valuation models could 
support the idea of cost recognition defined by US-GAAP and J-GAAP.
Keywords:  stock option accounting, IFRS, cost recognition, distinction between income and stockholders’ 
equity, revenue recognition project, revenue and expense view, asset and liability view, infor-

















Institute of Accountant: AIA）の会計手続委員会（Committee on Accounting Procedure: 
CAP）より公表された会計研究公報（Accounting Research Bulletin: ARB）第37号（AIA 
1948）が存在する。そして，1952年の AIA（1948）の改訂を経て，1953年，AIA（1948）にか
わり，会計研究公報第43号（AIA 1953）という新たな会計基準が公表された。このAIA（1953）
と，1972年に公表された，アメリカ公認会計士協会（American Institute of Certified Public 
Accountants: AICPA）の会計原則審議会（Accounting Principles Board: APB）の会計原則審議




Accounting Standards Board: FASB）の米国財務会計基準書（Statements of Financial Account-
ing Standards: SFAS）第123号（FASB 1995）が公表される。そして，2004年，公正価値法によ
る費用認識を強制した国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）







































































































































































































測定日 権利確定日 付与日 付与日
費用の相手勘定 （拠出資本） （拠出資本） 拠出資本

































































測定日 N/A 権利確定日 付与日
費用の相手勘定 N/A 拠出資本 拠出資本


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. 2. 3. のようにレベル２およびレベル３という主観的な見積もりを用いて資産および負債を測定
し，純資産額を算出したとしても，企業価値を近似する値が算出できるとの見解が存在するかも


















































































































































































⑵　正しくは，通常のSOのみについて，同一の会計処理が定められている。詳しくは，3. 1. 2. を参照されたい。








































































⒅　なお，1993年の FASB 公開草案公表以前，基準設定の場では，以下のような SO会計基準の見直し作業が
行われていた。すなわち，AICPAによる1982年の論点書（Issues Paper）の公表や，その議論にもとづいた
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